Abstract. -Miguel Costansó arrived in Veracruz during the spring of 1764, at twentythree years of age, after having entered the prestigious Spanish Royal Corps of Engineers only two years earlier. While in New Spain, he participated in many important tasks. In 1767 he accompanied Colonel Domingo Elizondo on an expedition to Sonora and in January 1768 he helped to draft the plans for the settlement of Upper California. By the date of his 1799 report on the defenses of Veracruz, Costansó was a much admired soldier of the Crown and one of the highest ranking military engineers serving in colonial Mexico. This report, although acknowledged previously in some footnotes, has never been published nor related before by Mexican military historians. The report emphasizes the concerns of many officials in New Spain and Madrid about the security of Veracruz, which was a key bastion of defense in the Mexican viceroyalty.
of which was a given a specific task to accomplish while in the Mexican viceroyalty.
1
Juan de Villalba was given overall authority to improve the defensive posture of New Spain. Many within the colonial Mexican bureaucracy viewed the defenses located at Veracruz as crucial to any defense of the viceroyalty. Veracruz's significance lay in its position as one of Mexico's most important seaports and as a gateway into the interior of the viceroyalty. The fortress of San Juan de Ulúa predominated and defended the entrance to the port. Foreign invasion via Veracruz was a persistent fear among the colonial leadership during the late colonial period. If New Spain was to remain secure, it was deemed necessary that the fortifications and force structures of Veracruz would have to be improved. The saga of the Villalba expedition is well known to most students and scholars of eighteenth century Mexico, yet little is known about the officers who carried out his proposals with regard to the fortifications of New Spain (especially Veracruz).
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The task of improving the defenses of New Spain fell on the shoulders of the Royal Corps of Engineers. The corps was established in 1711 and became one of the most elite units in the Spanish military. Their chief activity, as designated by the Crown, was the design, construction, and repair of fortifications. Each engineer underwent a rigorous education which comprised arithmetic, geometry, and military science (all of which was heavily patterned after the French model). To facilitate this training and education, the Spanish monarchy established special academies in southern Spain. After initial training, each corpsman was assigned to a post either in Spain or the New World. Indeed, Villalba included among his party a few military engineers to assess the fortifications and defenses of New Spain.
One of the noted engineers assigned to colonial Mexico was Miguel Costansó. Costansó was born in Barcelona during 1741, and after completing his preliminary education, he enlisted into the Spanish army. He subsequently served in the infantry regiments of Catalonia and Granada. Because of his distinguished service in Spain, he was nominated to enter the prestigious Royal Corps of Engineers in 1762. After completing his initial training, Costansó was assigned to the now famous Villalba expedition. He consequently accompanied Villalba to New Spain in 1764 and was immediately posted in the port of Veracruz. In 1770 this able engineer ventured to the capital of the viceroyalty. For the next two years he worked on plans for the hospital of San Andrés. During 1772 he was nominated as the primary engineer in the construction of the new Casa de Moneda 10 in Mexico City. Next, in the spring of 1776, after a severe earthquake in Acapulco, Viceroy Antonio María Bucareli y Ursúa dispatched Costansó to ascertain what should be done with the heavily damaged fortress of San Diego. The engineer dutifully reported that the fort was "obsolete and beyond repair". After Costansó had presented his plans for a new fortress and gaining a reply from Spain, Bucareli appropriated the necessary funds to complete the task.
11 Later, during the fall of 1776, Viceroy Bucareli again enlisted the skills of this noteworthy engineer and directed that he produce a detailed map of the new comandancia general of the Interior Provinces and specifically for its leader, Don Teodoro de Croix.
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After completing these assignments for Bucareli, Costansó was ordered by the succeeding viceroy -Martín de Mayorga -to plan for and supervise a new gunpowder factory in Santa Fe, a suburb of Mexico City. This project took Costansó three years to complete (1779-1782).
13 During the decade between 1780 and 1790, this able royal engineer resided in Mexico City, laboring on special projects assigned to him. In particular, he wrote the plans for the Real Academia de San Carlos as well as those for the Royal Botanical Garden located in the capital.
14 He also wrote a plan/report for 36 John S. Leiby the strengthening of the presidios of New (Alta) California during 1794.
15
Throughout his prolonged service in colonial Mexico, Costansó always had an interest in the fortifications and defenses of the viceroyalty. The engineer, in particular, made an important report on this very topic in 1799; although it specifically described the military conditions in Veracruz rather than the entire Mexican viceroyalty. He believed and stated that the plaza of Veracruz was basically indefensible. This report contains many observations regarding the fortress of San Juan de Ulúa. He also noted that the city and its defenses could be easily overtaken in the event of a surprise attack. The cannons, the engineer concluded, would suffice to meet any frontal attack yet be insufficient if any enemy mounted a surprise assault. Costansó nevertheless asserts in his 1799 report that an invasion of Mexico via Veracruz was doubtful and by implication fraught with peril.
16
This noted colonial Mexican engineer also made some observations regarding the number and quality of the soldiers serving the king in Veracruz. He specifically recommended that the viceroy -Miguel José de Azanza -augment the forces situated in the port. Costansó observed that the cavalry of Veracruz was not sufficient and consequently recommended that they be increased so as to meet the force levels to adequately defend the seaport. As with others, he noted that Veracruz did not possess the necessary barracks to house all of the king's soldiers. While he opined about these weaknesses as well as others, he was generally optimistic concerning the defensive structure of Veracruz.
Costansó's report gives us a glimpse of the world of the late colonial epoch and the importance of defense. After completing one of the more interesting pieces authored by a member of the Spanish Royal Corps of Engineers, he returned to Mexico City. There, the engineer labored on various assigned projects and subsequently died in 1814. During his prolonged service in New Spain, Costansó also rose in 37 Report on the defenses of Veracruz rank. At the time of his death, he was the director subinspector of the Royal Corps of Engineers and a mariscal de campo. Only the ingeniero general and comandante general were above Costansó in rank. Clearly, he led a remarkable life in service to Spain, and now, through the present publication, we know far more about his views on the defenses of Veracruz and, particularly, what officials in Mexico City and Madrid were reading about the security of the viceroyalty of New Spain.
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DOCUMENT: REPORT OF MIGUEL COSTANSÓ 18 EN CARTA RESERVADA de 11 de diciembre último se sirve V. E. manifestarme la más honrosa confianza a que yo pudiera aspirar, y de gloriarme, si para desempeñarla debidamente me sintiese dotado desperspicar ingenio, de exquisito discernimiento, de una superior inteligencia, y consumada práctica en la profesión militar. Pues sólo de hombres en quienes concurran tales circunstancias pueden esperarse sanos consejos. Y a ellos solo compete dictar acertadas máximas sobre el arte conjetural de la guerra.
Estoy muy lejos de poseer cualidades tan eminentes, pero necesarias, para hablar con propiedad sobre una materia ardua como es la defensa de la plaza de Veracruz, de sus costas laterales y de la fortaleza de San Juan de Ulúa. Esto es, no obstante, el argumento sobre el cual quiere V.E. que yo ensaye mi flaco discurso y mi pluma, traslando el plan que en aquélla deba observarse.
19
A falta de suficiencia en mi para semejante empresa, lo único que puedo es ayudar a fijar las ideas sobre un punto ya controversia por muchos, y al cual es bien poco lo que se puede añadir de propio martes. Pero no he de dejar sin cumplir, en la parte que yo alcance, la estimable superior orden de V. E. Y a este efecto, con presencia de los documentos que V. E. ha pasado a mis manos y de los que me manda que consulte, expondré sucintamente en esta carta las ideas que me ha formado, y servirán de base a mis especulaciones. 18 The copy of the document used for this article can be found in the Biblioteca Nacional (Madrid), Ms. 19266. It is clear that this is a scribe's copy and not the one penned by Costansó. As a nobleman and an elite officer, he must have had a secretary and may have dictated it to such a person (or perhaps a scribe). Nevertheless, there are a number of errors in grammar, punctuation, and spelling which have been corrected and modernized where necessary.
La conservación de Veracruz, la de su puerto y castillo de San Juan de Ulúa, está como vinculada en la defensa de sus costas laterales inmediatas.
Persuade este aserto el estado de la misma ciudad, en cuya descripción me detendré, puede porque V.E. la ha visto despacio y la tiene gravada en su mente. Consta su recinto de una pared sencilla o simple cerca que no llega a cuatro varas de altura. En la que hay abiertas aspilleras para disparar fusil parece de foso, y aunque tiene ocho baluartes repartidos en su circunferencia, la pequeñez de estos y su defectuosa construcción los hace casi inútiles. Es dominada de mejanas que la rodean y que en algunas partes llegan al pie de la misma cerca. Al abrigo de los cuales puede el enemigo acercarse sin ser visto. En suma, la Veracruz es una plaza indefensa.
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San Juan de Ulúa puede defenderse por si solo, con respecto a sus fortificaciones y a su situación sobre una arrecife que las mareas cubren. Los buques de guerra sólo pueden acercarse a batir sus murallas por el canal del puerto, formado por dicho arrecife de la banda del mar y el bajo de la caleta de la tierra. La angostura de la canal no permite a los navíos enemigos el atravesarse y tomar una posesión ventajosa para hacer uso de su artillería. Por otra cualquier parte [es] inaccesible aquella fortaleza. Su ataque y rendición a viva fuerza sólo [por] sorpresa fuera asequible.
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Pero si los enemigos se hiciesen dueños de la Veracruz, perdíamos [en] el puerto inmediatamente cuantas embarcaciones se hallasen surtas en él, serían consumidas y abrasadas por la bala roja y por la bomba cuyas baterías establecerían en los puntos de la playa que eligiesen. Hay más: Este puerto quedaría inutilizado para siempre con las de los buques echados a pique y sembrados en la canal.
Privados entonces de nuestras barcas cañoneras y lanchas de fuerza, y de todo comunicación con el castillo, el enemigo emplearía las suyas contra aquél con todo el éxito posible con ellas. Con las baterías de morteros que situase en tierra con sus lanchas cañoneras y sus bombardeos podría desmontar la artillería del fuerte y reducir su guarnición a la mayor extremidad y apuro.
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Es, pues, de suma importancia la conservación de la plaza de Veracruz, cuya defensa no es practicable dentro de su recinto, pero puede y debe practicarse desde sus costas laterales. Veamos en qué forma.
No se recela por ahora que los enemigos vengan sobre estas costas con un armamento poderoso, y es de creer que haciéndose en Europa preparativos para una grande expedición, como de veinte o más mil hombres de desembarco con destino dudoso. Nuestra corte, a toda costa y riesgo, ha de despachar avisos directos e indirectos al Virrey de México de los proyectos hóstiles que se mediten, como que una expedición considerable. No es presumible que tenga un objeto en este hemisferio occidental que el de invadir el Reino de Nueva España, por el que requiere fuerzas para su conquista, el más codiciado de los extranjeros por opulento, vasto e importante, en suma por ser la piedra más rica y de mayor brillo que esmalta la corona de nuestros Augustos Monarcas. En este caso extraordinario se tomarían por V. E. extraordinarias providencias, más la que ahora importa y lo que V. E. desea saber es como puede ponerse esta plaza a cubierto de un ataque repentino de un golpe de mano ejecutado por seis u ocho mil hombres con el fin de entrarla a saco y de llevarse una suma de millones que los indemnitrase de las fatigas y gastos impendidos en la empresa. En uno u otro caso los principios fundamentales del ataque y de la defensa me parecen unos mismos, sin otra diferencia que del más al menos.
Para prepararse a la defensa es necesario, pues, suponer el ataque. Ya dije que las fuerzas enemigas consistían en seis u ocho mil hombres, y añado que saliendo este armamento de las colonias que tengan en el continente o en las islas adyacentes, pueden llegar en buen estado sobre nuestras costas por lo corto de la travesía. Nosotros los hemos de esperar en un clima malsano y enfermizo en el que casi siempre tenemos la cuarta o bien librar la quinta parte de la gente en los hospitales. En este concepto, para hallarnos en estado de resistirlas, será conveniente completar con soldados de los cuerpos provinciales los cuerpos veteranos de esta guarnición, ponién-dolos sobre el pie de guerra a cuyo dictamen se inclina V. E. Ascenderá entonces su número, incluso ciento y ochenta artilleros y las dos compañías de pardos y morenos 23 de esta plaza, a cuatro mil seiscientos ochenta hombres, del cual, hecha la insinuada rebaja de una quinta parte, quedarán en tres mil setecientos y cincuenta. Destí-nense quinientos para la guarnición del castillo, trescientos para el servicio ordinario de la plaza, agregándoles trescientos artesanos de los que actualmente se alistan por la ciudad, y contaremos con tres mil hombres de infantería y artillería, poco más o menos, para las operaciones de compaña. Este número, que será como la mitad de a tercero parte del de los enemigos, conforme a la suposición hecha, no parecerá excesivo a V. E., tratándose de sostener la guerra defensivamente en el campo.
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No tenemos en la actualidad más caballería que ciento y ochenta lanceros y 50 [de] estos, por causa de las enfermedades comunes en hombres y caballos, apenas hay ciento y cuarenta en estado de fatiga. Sin embargo, la caballería sobre estas playas y arenales fuera una arma tan útil y ventajosa para nosotros como terrible para nuestros enemigos, que vendrán faltos o al menos muy escasos de ella. Si V. E. tuviese bien aumentarla hasta quinientos caballos, ganábamos mucho más que perderíamos, privándonos de igual o mayor número de soldados de infantería.
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Un golpe de mano es una acción ejecutiva como lo indica la fuerza de la expresión. Al enemigo le conviene no perder instante de tiempo. Lleno de esta idea, procurará ejecutar su desembarco en la mayor inmediación posible a esta plaza, conociendo que de no llegar a ella el día mismo que echó sus tropas en tierra, se expone a malograr el golpe premeditado con descrédito suyo, porque no debe ignorar o no podrá ocultársele, luego que extienda la vista sobre la costa, que unas playas ceñidas de magaños, cubiertos de monte espiso, que se dilata indefinidamente hacia lo interior de la tierra, son aptísimas para armarle lazos y veladas, y que, por lo mismo, cuanto más distante de la ciudad haga su desembarco, mayor número [de] puntos deja a nuestro arbitrio, en que repite aquéllas con grave daño suyo. Luego que se aviste su armada o escuadra, nuestras tropas de operación, prevenidas de tiendas, de instrumentos o utilio de gastadores, y cañones violentos, saldrán de la ciudad dividida en dos cuerpos o trozos. Y al abrigo de [los magaños], para no ser vistos del enemigo, dirigirán su marcha. El primero a barlovento hacia Punta Gorda. El segundo a Sotavento hacia la de Mocambo. Y a distancia de una legua de la plaza, poco más o menos, se situará cada cual dentro del monte en los claros que anticipadamente se abran.
No ha de permitirse a ningún soldado el presentarse en la playa. Pero el comandante por si mismo, o por oficiales de su satisfacción, observará o mandará observar los movimientos del enemigo, que también se observarán desde la ciudad y castillo, para hacer en la torre de la iglesia de la primera, y en el caballero alto del segundo, las señales convenidas.
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En viendo pues las lanchas del enemigo cargadas de soldados dirigirse a determinada playa, a la de barlovento, igual el castillo y la plaza harán la señal que corresponda y a consecuencia el comandante de la división de Sotavento pasará a unirse con la de barlovento, o al contrario, y si en la ciudad hubiese quedado como será conducente, algún destacamento o partida de caballería saldría de ella inmediatamente para volar al paraje amenazado y necesitado de socorro por el camino interior.
Entre tanto, el comandante del trozo que viese venir al enemigo hacia la playa, cuya defensa le está cometida, marchará en silencio hasta ponerse en frente del lugar en que se ejecuta el desembarco. Y sin aguardar a que el enemigo se haga superior en fuerzas y afirme el pie en tierras, dará la señal de ataque. Entonces, los nuestros, atravesando [los magaños] que median entre ellos y la playa en pequeñas columnas presididas de los gastadores, acometerán en buen orden, pero denodadamente, la infantería con la bayoneta, y la caballería con la lanza, espada o machete, cuidando mucho de cubrirse con la interposición de las mismas tropas enemigas. Porque así que se junten y lleguen unos y otros a los manos ya no se atreverán a disparar desde las lanchas para no envolver en el estrago a los propios y a los extraños.
Pero en el caso de que el comandante del trozo o cuerpo inmediato al puerto en que los enemigos hagan el desembarco, por alguna dificultad imprevista que retarde su marcha o por otro grave motivo, estímese conveniente suspender o diferir la acción, esperará que se le reúna la otra división para atacar [con] mayor efecto, observando dejar un pequeño cuerpo de reservas en el monte para asegurar la retirada en caso adverso, con el fin de que el enemigo al hallar esta nueva oposición, ignorante del número de dicho cuerpo y de las sendas del monte, se detenga temeroso de que la retirada de nuestras tropas sea fingida para enviarlo y destruirlo; ardid que también puede emplear el que mande en jefe, y surtir buen efecto según las disposiciones que tome con este intento.
Dicha consideración retraerá sin duda al enemigo, y como nuestro principal objeto ha de ser el atajarle el paso y entretenerle subiendo la ciudad, el comandante procurará interponerse entre ésta y las tropas enemigas sin salir del monte, sino es para renovar o repetir el ataque cuando lo estime conveniente y las circunstancias del terreno lo dicten.
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Entrada la noche, cuya obscuridad favorece a los defensores, ya por la mayor práctica del terreno ya porque las lanchas de los agresores no pueden usar de sus fuegos y protegerlos como el día, ya finalmente, porque las nuestras han de salirlas al encuentro, debe el comandante en jefe hacer el último esfuerzo para atacarlos y desbaratarlos.
He supuesto no sólo que el enemigo ejecute su desembarco con la mayor inmediación posible a la plaza, sino que he estrechado el caso hasta suponerlo ya muy cerca de las murallas. Y si el fundado recelo de que las tropas de la guarnición y vecindario armado salgan de noche como debe disponerse para formar un ataque concertado con las tropas del campo infundiese al enemigo el temor que es natural y se resolviese a reembarcarse. En el acto mismo del embarco, que siempre induce confusión y desorden, no debe perderse la ocasión de atacarlo y escarmentarlo.
Para la fábrica de espaldones y blindajes, soy de dictamen que se acopien los materiales necesarios y que se transporten al castillo, juntas con la cantidad de tierras que se requieren para rellenar los sacos, depositándolas en el cercado del campo santo y en otros parajes al abrigo de los vientos nortes.
Por lo tocante a víveres, aquí es opinión, generalmente, que las arenas y menestras se corrompen a los tres meses de almacenadas, y antes de este termino en el castillo. Fuera muy importante el precaver este daño, y creo que puede conseguirse si se observa lo prevenido en Real orden de 22 de octubre de 1778, donde se insinúa que se depositan en tinajas. Metidos en estos vasos dichos efectos, bien acondicionados y sanos, y cerrando las tinajas con una tapa apropiada de barro, tomadas las juntas con yeso para evitar el contacto del aire exterior y la introducción de los insectos, es natural que se conserven dichos materiales libres de corrupción. Cada tinaja puede, entonces, considerarse como un pequeño silo, y [es] incontestable que en los silos se guardan los granos y se conservan indemnes por muchos años.
[En] Tlacotalpan, población que dista seis a siete leguas de Alvarado, se fabrican las que se usan en esta ciudad para el agua. Son capaces de seis pies cúbicos, o doce de agua por lo común. Las hay vidriadas y las de esta clase conservan mejor lo que en ellas se guarda. Su precio corriente es cuatro a cinco pesos, según me han informado, y es regular que se consigan más baratas si se mandan hacer alguna considerable partida.
No propongo a V. E. la construcción de baterías sobre la costa, porque, además de los oficiales y soldados que se destinan a servirlas, necesitan ser sostenidas por un destacamento fuerte, sin cuyo auxilio pudieran ser tomadas por la espalda. Y no parece conveniente dividir las pocas fuerzas con que nos hallamos ni divertir nuestra atención del objeto principal que debe ocuparnos.
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Por igual motivo juzgo que no debe asentirse al dictamen de situar destacamentos en Alvarado, en la boca del Río de Medellín, en la Antigua, ni en otra parte. El enemigo que viniese a ejecutar un golpe de mano no pensaría en ocupar unos pueblos infelices de donde no puede sacar utilidad ni provecho alguno.
Pero contemplo muy a propósito que se pongan a lo largo de la costa unas pequeñas guardias de lanceros a distancia de dos o tres leguas unas de otras, [en] sitios elevados para que sirvan de vigías y comuniquen con la diligencia posible los partes de las embarcaciones que se avisten o de cualquiera novedad que ocurra. En el día no sé que haya otra vigía sobre estas costas, más que en [Cempoala], distante de la ciudad cosa de catorce leguas hacia barlovento. Los partes que de allí vienen para este gobierno sirven de poco, pues comúnmente llegan después de haber entrado en el puerto las embarcaciones que ha visto el vigía porque no hay más que tres paradas donde los correos puedan remudar sus bestias, y este es un servicio que requiere otra puntualidad y desempeño.
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La experiencia tiene constantemente acreditado cual perjudicial es [para] la tropa el clima de esta plaza. Ya sea por la mala calidad del aire que se respira, de las aguas o de los alimentos, o por todas estas causas juntas, a que tal vez se agrega la impro-43 piedad de los cuarteles por mal situados, incómodos y reducidos. Dije impropiedad porque los más de ellos son casas particulares que el Rey toma en arrendamiento, las que nunca pueden adaptarse convenientemente a su destino ni observarse en ellas el sistema de aseo y de limpieza que tanto importa en casa donde viven muchos, y en clima tan caloroso y [húmedo] como éste.
Aquí se tiene observado que cuanto mayor es en la ciudad el número de individuos de la tropa y de la marina, más breve se encienden y se propagan las epidemias.
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Este conocimiento y estas observaciones me inclinan al dictamen de Don Pedro Laguna en orden a la formación de un campamento debajo de barracas, en las inmediaciones de la plaza. El sitio más recomendado para este efecto por la junta celebrada el año de [17]79 es el de Buenavista que he reconocido últimamente. Hay en este paraje una hacienda sobre una loma alta y ventilada, donde se respira un aire más saludable que en la ciudad y [es] de presumir que la tropa conservaría mejor la salud y la robustez necesaria para aguantar la fatiga teniéndola ocupada en ejercicios y maniobras propias de un campamento. No tiene agua viva, aunque en la misma hacienda hay un pozo que surte a la gente, y pueden por consiguiente abrirse los que se quieran. Las familias de los [vaqueros] y rancheros habituadas en la hacienda acreditan la bondad del temperamento por cuanto disfrutan buena salud. Pero la experiencia que habla a favor de un corto número de personas que viven con desahogo en sus casas pajvias.
34 Se explicaría quizá de otro modo, juntándose un mayor número debajo de un propio techo para vivir oprimidos. Porque asignando única-mente cuatro pies a cada estancia o lugar de cama, en un barracón o galera de cincuenta varas de largo sólo caben sesenta y cuatro personas. Y si se gradúa más lugar para cada una se aumenta prodigiosamente el número de los barracones y por consiguiente el costo. En un país en el que para la construcción de cualquiera fábrica se gastan los miles sin cuento, como lo comprueba el ejemplar idéntico y reciente de doce barracas de diferentes tamaños construidas para los destacamentos de los lanceros en distintos parajes de la costa, en las que la Real Hacienda erogó un gasto de veinte y cinco mil pesos, que no exige, pues, proporción guardada la fábrica de galeras para un campamento de sólo tres mil hombres con sus oficiales, cocinas, almacenes y otras.
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El arbitrio sugerido por Don Pedro Laguna de dedicar la misma tropa con una moderada gratificación a la fábrica de dichas barracas produciría algún ahorro, pero siempre será de consideración el costo del corte de maderas y el de su acarreo desde varias distancias, pareciéndome que por la parte más baja habrían de gastarse dos cientos mil pesos.
Pudieran darse por bien empleados sin duda si por este medio lográsemos preservar nuestras tropas de las enfermedades y de la muerte que nos arrebata en la flor de la edad la gente más granada de los pueblos, los hombres más útiles, europeos y criollos, extinguiendo la población en su origen y con ella la prosperidad general del estado.
He insinuado Señor Excelentísimo los medios que mi escaso discurso ha sugerido para aclarar y fijar las ideas en orden a la defensa de esta plaza y sus costas. Si en lo que llevo expuesto hubiese producido algún pensamiento útil, la aprobación de usted me será tan grata como me es honrosa la confianza que se ha dignado manifestarme, y aunque no pueda llenar ésta completamente como yo deseo, tendré al menos la gloria de haber aspirado a merecerla, prometiéndome de la notoria bondad de usted la indulgencia de mis involuntarios errores.
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Dios guarde a V. E. muchos años. Veracruz, 9 de enero de 1799=Excmo Señor=Miguel Costansó=Excmo Señor Don Miguel José de Azanza Uniformed Infantry man. Mexico City's Pardo Militia Battalion 11. AGN, Correspondencia de Virreyes, Primera Serie, vol. 18, fol. 125.
